









RESEARCH INTO TEACHING METHODS FOR INTERACTION DESIGN 
Practical education in design as a basis for linkages with regional authorities, corporate consortia, 
university faculties, postgraduate institutes and affiliates. 
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At IDI(Interaction Design Institute), we aim to investigate 
how design is to respond to contemporary society in 
transition to the post-industrial information age, to develop 
curricula basic to such learning, and to establish appropriate 
teaching methods through actual practice. 
One central theme of our research concerns the loss of "body 
experience" in today's information environments and the 
shift from existing concepts of design itself to "post-design" 
ideas. Specifically, we have conducted man-machine 
experiments and published findings on robotic replication of 
movement using KINECT platform devices to visually 
collect and compile data on human motion. 
Likewise, another direction toward new educational 
practices involves holding international workshops in 
collaboration with IAMAS, the RCA in London and other 
progressive institutions both in Japan and abroad so as to 









































































は、IAMAS の学生 15 名、本学の大学院生 15 名、学部生




































































を 2015 年 2 月に大阪グランフロント「Curio-City」にお
いて「Future Crossing 展」として発表した。 
 関西の大学関係者、情報工学関係者なども来場し大き
な影響を与えた展覧会となった。 
 
3：総括 
本研究は、情報社会へと移行している現代における
社会構造の変化と社会環境の変化に対応したこれか
らのデザインのあり方を研究し、その教育の基盤とな
るカリキュラムを開発、これを実践的に運営すること
を通して教育方法の構築をおこなうことを目的とし
ている。 
 特に現代の情報環境において失われつつある人間
の「身体」をテーマとして未来のデザインの枠組みを
考えること、また「ポストデザイン」をテーマとして
これからのデザイン領域の変化そのものを考えるこ
とを研究の中心におき、教育と研究の両面から、今後
も継続した新しいデザインのひとつである「インタラ
クションデザイン」の可能性について研究を進める。 
